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 This study is to identify and define more clearly what it is the Knowledge 
Center. An organization of the Malaysian Nuclear Agency has been selected to be 
the domain of the study. As a knowledge center that includes knowledge 
management, so this study chose to use SharePoint Malaysian Nuclear Agency as a 
platform to implement the findings of this knowledge center. Studies of the problems 
of the current system are identified through interviews with users of the current 
system in which the problem is not widespread consumerism and misleading. 
Reviews from previous studies have been done to choose the appropriate knowledge 
center for SharePoint Malaysian Nuclear Agency. Methodology by Stijn Hoorens, 
Lidia Villalba van Dijk, and Christian van Stolk was chosen because it contains the 
exploration phase of the current issues, the specification of the characteristics of the 
selected knowledge center, analysis and synthesis of the features found and 
evaluating these features. The specified KC features and KC components were 
mapped with the SharePoint menu. The main evaluation results where SharePoint 
Nuclear Malaysia to meet the essential features that are in KC and further assessment 




















Kajian ini adalah untuk mengenali dan mendefinisikan dengan lebih jelas apa 
itu pusat pengetahuan. Sebuah organisasi iaitu Agensi Nuklear Malaysia telah dipilih 
untuk menjadi domain bagi kajian ini. Sebagai pusat pengetahuan iaitu merangkumi 
pengurusan pengetahuan, jadi kajian ini memilih untuk menggunakan SharePoint 
Agensi Nuklear Malaysia sebagai satu platform untuk mengimplimentasikan hasil 
kajian pusat pengetahuan ini. Kajian mengenai masalah sistem semasa dikenalpasti 
melalui temuduga bersama pengguna sistem semasa di mana masalah kepenggunaan 
yang tidak meluas dan mengelirukan. Ulasan daripada kajian sebelum ini telah 
dilakukan bagi memilih model pusat pengetahuan yang sesuai bagi SharePoint 
Agensi Nuklear Malaysia. Metodologi oleh Stijn Hoorens, Lidia Villalba van Dijk, 
dan Christian van Stolk dipilih kerana ia mengandungi fasa eksplorasi isu semasa, 
spesifikasi bagi ciri-ciri pusat pengetahuan yang terpilih, analisis dan sintesis ciri-ciri 
yang ditemui dan menilai ciri-ciri tersebut. Ciri-ciri KC dinyatakan dan bahagian-
bahagian KC telah dipetakan dengan menu SharePoint. Penilaian utama 
menghasilkan keputusan di mana SharePoint di Nuklear Malaysia memenuhi ciri-ciri 
penting yang ada di dalam KC dan penilaian selanjutnya dilakukan bagi 
mengenalpasti ciri-ciri KC yang lebih mendalam yang perlu ada ditambahbaik di 
dalam SharePoint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
